





























































































































エスティームと抑うつは正に関係し（e.g., Murrell, Meeks, & Walker, 1991; Sowislo & Orth, 2013），暴力と
の関連では，Walker & Bright（2009）は19の研究をレビューし，そのうち12の研究が低いセルフ・エスティー
ムと暴力との正の関係を見出していると報告している。また，セルフ・エスティームと学業成績の関連について




いては Baumeisterらが否定的で（e.g., Baumeister, Bushman, & Campbell，2000; Baumeister, Smart, & Boden,










ムと抑うつとの負の関係やセルフ・エスティームと幸福感や生活満足感との正の関係（e.g., Diener & Diener,






この点に関連して特記されることは，アメリカ心理学協会（American Psychological Scociety;現 Association
for Psychological Science）が，セルフ・エスティーム反対の先鋒者である Baumeisterらにタスク・フォース































H. Mead, Harry S. Sullivan, Kren Honey, Alfred Adler, Carl Rogers, Erich S. Fromm, Gordon Allport,









































































である。この内容は，2つの関連する側面，つまり，自己効力感（a sense of personal efficacy）と自己価値感










































すでに Rosenberg（1965）により“very good”と“good enough”の弁別的な記述により指摘されている。そ
して近年，随伴性や安定性の概念からセルフ・エスティームを弁別する試みが確認される。その代表格は，Deci
ら（e.g., Deci & Ryan，1995）の真のセルフ・エスティーム（true self-esteem）と随伴的セルフ・エスティー





























































































表1 Rosenbergセルフ・エスティーム尺度の項目（英語は Rosenberg, 1965;日本語は
Mimura & Griffiths, 2007;内田・上埜，2010より）
1 On the whole, I am satisfied with myself.
私は，自分自身にだいたい満足している。
2 At times I think I am no good at all.
時々，自分はまったくダメな人間だと思うことがある。
3 I feel that I have a number of good qualities.
私にはけっこう長所があると感じている。
4 I am able to do things as well as most other people.
私は，他の大半の人と同じくらいに物事がこなせる。
5 I feel I do not have much to be proud of.
私には誇れるものが大してないと感じる。
6 I certainly feel useless at times.
時々，自分は役に立たないと強く感じることがある。
7 I feel that I’m a person of worth, at least on an equal plane with others.
自分は少なくとも他の人と同じくらい価値のある人間だと感じている。
8 I wish I could have more respect for myself.
自分のことをもう少し尊敬できたらいいと思う。
9 All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
よく，私は落ちこぼれだと思ってしまう。





























デル（global neuroal workspace model）の見解は迫力があり，少なくとも，ある外的刺激が無意識に認知され
る場合と比較し，意識を伴って認知された場合は多くの脳部位が活性化し，つまり多様な脳部位のかかわりを産
み出し，多様な情報の利用とその情報統合がなされることになる。Massiminiら（e.g., Massimini & Tononi，




















































































































シットな心的特徴は，様々な態度（e.g., Lane，Mitchell，& Banaji，2005），セルフ・エスティーム（e.g, Bos-
son，Brown，Zeigler-Hill，& Swann，2003），感情（e.g., Quirin，Kazén，Rohrmann，& Kuhl，2009），人








Association Test: IAT，Greenwald & Banaji，1995）と呼ばれている。IATについては潮村（2016）に概説が
あるが，測定したい対象への態度等の測定を，当該対象と評価内容（良し悪しや好き嫌いなど）との連合を本人
が意識しない状況で自動的に測定する方法をとる。IATは本来 PCを使用して個別に実施される測定法である
が，紙筆版として集団で実施可能な方法も開発されている（e.g., Lane et al., 2005）。そしてこの IATがセル
フ・エスティームの測定にも利用されていることは上述したとおりであるが，この子ども用の測定法になると個
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Self-esteem is one of the most prevalent psychological characteristics as a target to improve in various
situations such as schools or communities. However, it seems likely that at the beginning of this century,
scientific attempts for determining whether self-esteem is really beneficial for health, adjustment, and per-
formance came to an conclusion that it would produces no such beneficial effects. Nevertheless, research
and education regarding self-esteem is still now being widely conducted in many countries. Considering the
current confused conditions, the present study reconsidered the concept of self-esteem, along with its meas-
urement methods. First, the previous main concepts of self-esteem were reviewed, focusing on Rosenberg’s
works. The reviews showed that many different concepts have thus far been established and utilized.
Moreover, it became clear that even if the most widely accepted concept by Rosenberg is right, his scale
for assessing his concept which has been most widely and frequently utilized is unable to accurately meas-
ure his own concept. Next, in order to establish a new concept of self-esteem after indicating varied faults
of extant self-esteem’s concepts, the nonconscious functions that have been revealed as the most powerful
factors to determine human behaviors in recent research of brain science and psychology, along with the
concepts of true self-esteem by Deci and colleagues and secure high self-esteem by Kernis, were intro-
duced. Thereafter, the authors discussed that the concept of self-esteem needs to be considered in terms of
nonconsciousness, underscoring that it cannot be assessed utilizing consciously answered measures such as
self-reports, which lead to the introduction of the concept of “autonomous self-esteem” contrasted with
“heteronomous self-esteem.” In line with this consideration, the authors depicted a new implicit association
test that is administered to groups of children to measure nonconscious autonomous self-esteem. Thus, new
research and school education with respect to this new concept and measurement tool is ready to start,
hopefully revising the present world of self-esteem in terms of both research and education.
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